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Commission memorandum
ISTORY z  1972-1982
n 0ctober 19?2 the Heads of State and Governrient{'kret in Paris and out[ined
he framework for the future development of the Communityrs  deveLopment
oLicy for the years to come (1).
n 1915 the first  ACP-EEC Convention was signed, thus inaugurating the poticy
hat was to Succeed the Yaound€ Conventions - the Lom6 poLicy".
n 1gT6 overaIL cooperation agreements of unIimited duration hrere concIuded
ith the countries bordering the southern Meditert:anean with the aim of
stabLishing an overaLI Mediterranean  approach. .'ALso in 1976 the first
inanciaL aid programmes for ruraI and regional devetopment in the non-
ssociated deveLoiing countries were Launched, to benefit Asia and Latin
erica, and thery in the same ye.ar, at ParIiamentrs initiative, arrangements
re made for cofinancing with non-governmentaL organizations. Food aid
Itocations were stepped up and the system of gen'eraLized preferences Has
xpanded. gver this'period Community aid increased by an annuaL average of
;-;;-;;;f  i".tt  and the Community was able to ctaim that it  was the worldrs
Largest donor of trade preferences to the developing countries.
aring jn mind what has been achieved hitherto, the Commission has now
opo.lA tnrt the CounciL and ParLiament shouLd re-examine the Communityrs
veLopment poLicy in order to draw up generaL guidelines for the coming
de.
This memoranduln is not an exhaustive  manifesto on the Commissionrs  proposats
for deveLopment poLicy. It  sketches out the framework for proposaLs - to be
e during t'he iirst- haLf of 198?. - for the renewal of the ACP-EEC Convention
wetL as for more specific proposaLs on individuat instruments of
unity poticy (food aid, comnerciaL  pol"icy, etc')'
THE COMI'IUNITYIS  DEVELOPMENT POLICY
ffiommuniqu6statedinparticu[arthat''theCommunityisweLLaware
of the probLem presented by continuing  underdevelopment in the worLd. It  affirms
its determination within tire framework of a worLd-wide  po[icy towards the
deveLoping countries, to increase its effort in aid and technicaL assistance to
the teast favoured plopLe. It  wiLL take particular account of the concerns of
those countries towards which, through geography, histpry and the commitnents
entered .into by the community, it  has specific responsibiLities".
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER.  I(OIVIIVIISSIOII DER EI.JROFAISCI-IEN GEIT4EINSCI-IAFTEN
COMIVIISSTON  OF THE EUFil]PEAN  COMMtJMTIES - COi'IVIISSIOI'I DES COMMTJNAIJTES  EIJBOPEENNES  - ENITPONH  TON EYPCNAKC]N  KOf{OTHTCri\I
COMMISSIOiIE OELLE COMLJNITA  EUFIOPEE  - C,OlillvllSslE  VAN DE EUBOPESE  GEMEENSCHAPPEN-2
The three crises
In order te trace the future cours€ of the Communityts  devetopment po[icy rre
have to take account at once of the wortd economic crisis, the crisis in the
North-Soutn Diatogue and, finaILy, the crisis of oeveLopment ftsetf,
The economic crisis could, of counse, harn Europers abiLity to increase and
improve its contribution to!,{ards Third Wortd deveLopment. However, the .  :
Comniss'ion feeLs that it  is becoming increasingty  pLain that onLy an economic
recovery in the der,,eloping  count Fies can puLt Europe out of recession.
Therefore, the Community  must reaffirm its witL to consolidate and push on rvith
its cooperation poLicy.
The crisis in tlle North-South Di?togue too means that urgent thought must be
given to the futune of the Communityts oun direct retations with devetoping
countries, both individuaLLy and as groups, Coming cn top of the economic
crisis, ft  might increase wor[d instabiLity, and the Communiry, Iike the Third
Wortd, has a fundamentat interest in the maintenance of a staote, weLt-regutated
and predictabte system of internationaL reLations.
The disappointing  record of tt'o Devetopment  Decades, particutarty in the poorest
countries and the increase in poverty and undernourishment are a cha[[enge to
Europe - and atso to the other donors, uho have not always been able or uritting
to adopt an Spproach that woutd he[p the governments of poor countries to set
up workabLe instittrtions - to encourage methods of aciministration  and deveLopment
policies capabte of making the most of Local resources.
A two-oronged po[icy : stepping trp qooperation and making devetcpjnent schemes  ]
more effect i ve
The Comm,rnity'r  repty to tl, i s cirat Lenge consists in aCoptinq a rJ.rat approach  :
i.  The Conrmuniry must stf;engthen and cocretate the network of crntractuaI
relat icins sh.{ch 'it  nas bui tt  up with the Third worto countries, rhus uorking
touards a more har,ncnious  and secure systeni of interrrationaI rcLations,rrhich
is more consisterit with the interests of alt  concerned. 0n tliis  matter the
Corrmissi:n poitrtr out that,  between its  Lom6 poIicy, deaIin9 nitn a specific
group of oeveloping countries, arrd its  ltorth-South poticy, addressed to atL
of them, The 'ornm,rni ty shour.J f ind a pLace for a wider appt ic"trrun of the north-
south doctr ine *hich it  has fcrnruIated-
ii.  In its  devetopment schemes tt,e Community must re-examine irs priorities,
instrtrments arrd lnethods in order to be able to prov'lde more effective hetp for
self-reI iant and Irsting devet cprrrent in the CeveLoping count..ic..2 pofticutarty
Ehe poorest a,nongst them.
l,Jhereas in the first  case the essentia[ idea is to sustain the mcmentum of past
policy, in the secorrd caser'where tnte are dealing with the rnore down-to-earth
facts of cJever-oprnent, the ideo is to  rev ise {undamentatLy  tne rnetnods emptoyed
thus far.
!uvelgg.en!-:"I*1Ft  -  ruraL ereas to be qiven f,ri_orit/
-  a new forrn of  contract
The anatys is of the nesutts of tuo Develo;i'rent Decddes, notali.r' tn the poorest
countries, is  Ieading the Commission,  in the Light of tiie Comrnunityrs past
performance,  to propose that de'.retopmenr schemes shoutd in furure be focr.lsed
on priority  orject 1 les "
:  ,;:3-
The desire to encourage  seLf-reLiance dictates that top priority be given to
implementing an active ruraI development policy: this is the on[y way to keep
hunger and poverty at bay and to create an economic fabric without which externat
aid wiIL neven be abLe to brjng about the desired take-off. 0ther fundamentaL
schemes wit'[ a[so be given priority - those which he[p develop human resources,
make for a better retunn on naturaL resources, restore ecoLogicaL  baLance and
encounage  independent scientific nesearch.
This greater concentration on grassroots deveLopment schemes, if  it  is to be
effective, must be based on a change in methods. 0n this point the Commission
says that stepping up development requires more than a rnere increase in aid -
essentiaL though this 'is.  Basica[[y, it  suggests going beyond the present
practice, where the diaIogue between donor and recipient is Limited to devising
a project and financing it,  to estab[ish a dia[ogue on a poLicy - worked out
by the recipient state in aLI sovereignty - to which the recipient is committed,
in the same 1aay as the Community is committed to promote its success. Thus
it  would be easier to ensure that externaL aid fitted in with internaL poLicy
and better support cou[d be secured for the la0nching and pursuit of poticies
that were more structuraL than cyctica[. Thus the aid donors, i.e.  the
Community and its  Member States first  and foremost, wouLd be Led to coordinate
their action as weLL as the uses to which the various forms of aid (food aid
and financia'1. aid) at their d'isposaL are put.
The Comrnunity has a[ready adopted th'is approach in the context of the piLot
support scheme for food strategies in severaL Afr'ican countries.
The Commission feeLs that a systematic examinat'ion shouLd be carried out to see
how such an approach couLd be empLoyed in the fields of energy and industriaLi-
zation, as HeLL as rural development.
0rganizing mutuaL interests - mining, industry, fiSheries energy
Besides those fieLds where externaL aid is aimed at enabLing fragiLe economies
to deveLop there are others where development  sbhemes can be considered  mord
in the way of an exchange of benefits. The Commission notes that poLicies of
mutuaL interest have yet to be devised, whether one is deating with fisherbs,
the expLoitation of mining and energy resources in the deveLoping  countries or
industriaLization.
The Commission r"louLd Ljke to Look at these fieLds together with its partners,
and states that it  wiLL be making specific p.roposaLs at a Later date.
ConsoLidati the network of contractuaL reLations with the Thir!-!gll-d
Atthough the dominant concern is to ensure that development  schemes are truLy.
effective, the Commission is not negLecting the context in which such schemes
are executed - name[y the agreements  conc[uded with many partners in the Third
WorLd.
It  has set itseLf the ajm of estabLishirlg or consoLidating  Lastjng contracturat
reLations between Europe and its partners, based on sotidarity and mutuaI
interest and points out that, despite its unfinished state, the Community
constitutes by its very exisien." a caIL for the reorganization of internationaL
economic re[atons and a cha[Lenge to move away from the traditional framework
of reLations between nation states and graduaILy repLace it  with a system of
retations between regionaL groups or major continentaL units basing their ties
on the predictabiLiti and secunity of a contract negotiated between equats and
administered jointLy in their mutuaL interest--4
It  is in this sphit that the Commission proposes the existing patterns of
cooperation shouId be consoLidated  and extended-
particu[ar importance is attached to EEC-ACP cooperation, which is seen as
the way to'enhance joint deveLopment operations.  So far, it  has been governed
by conventions which come up for renegotiation every five years, but the
Commission is nor suggesting that the ACP States be offered a framework
convention of unijmited durat'ion, pLus prot..rcoLs (1) vatid for varying periods-
This uputd provide a singLe permanent  framework, refLecting the soLidarity of
the ACP Group and the need to pLan ahead for Long-term operations, whi[e at
the same time enabLing specific probLems and diverse and changing tocaL or
regionaL situations to be taken into account. In that connection, the
Commission wilI aLso be putting forward proposaLs for stronger measures to
foster regionaL cooperat'ion.
The agreements with the trlediterranean  deveLoping countries have no fixed expiry
date, but they are conc[uded on a bilateral basis. The Commission feets that
such cooperation might at some future date be more suitabLy enshrined in a
comprehensive region-to-region  convention. whiLe such consoLidation  woutd be
desirabte, the Community  must nevertheLess  honour its present undertak'ings
touards these countries, particuLarIy on trade, and give consideration to the
future of Mediterranean  cooperation after enLargement (2) -
The Commission hopes that cooperative ties with other devetoping countries
can aLso be put on a stab[e footing, which in turn could be a way of encourag'ing
them to cooperate amongst themselves on a regfonaI basis"
As regards Latin America and Asia, the Commission comments that the growth of
cocperatiol in recent years shoutd be consoIidated  and extended by providing
more aid for the poorest countries .in those regions and achieving an increasingIy
baLanced type of cooperation witn the more advanced. It  proposes among other
things that the contractuaL content of the existing agreements *ith the ASEAN
couniries, India, Brazi I  and Mexico) be stepped up, and'some financiaL provis'ion
be made under those agreements.
0utside the scope of the agreements the Community  shoutd continue its devetopment
operations, concentrating on areas where it  can heLp fight poverty and hunger
by providing fi.nanciaL assistance for ruraL deveLopment in the poorest countries.
Overvjew of EEC_cooperation with the Third t,JorLd
tr*  a"r,  t" *oad outIine, is the Communityrs pLan for its reLations witn the
Third 11orLd, governed by the two-foLd concern for cooperation and deveLopment',
mutuaI interest and soL'idanity.
The ACP countries and the Community atready const'itute a unjt in which the
joint negotiation and management of common interests, the pred'ictabitity of
cornmitments and the divers'ity of instruments  wi tt  be backed up by new
prcvisions bringing permanence/ diversification  and fLexibi Lity to the service
of deveLooment.
Inctuding a financiaL (1)
(2) See the Communication
protoco L
to the CounciL dated 24 June 1982 -  C0M(82)353 final.I -5-
The Mediterranean is being called upon by Europe to rise above its
disagreements, to take charge of its destiny and to seek out its points
of compLementarity.  The proposed task viLL be tong and difficuLt, but
it  is of historic importance. Its muLtip[e aspects embrace a deve[opment
effort affecting southern Europe as welL as North Africa, and a cooperation
effort whose fuLL importance and arduousness  are highLighted by Europers
new dimension.
The vast areas of Asia and Latin Americarwhich are rejecting  under-deveLopment,
appeaL to Europe to be their partner. For those areas, cooperation based on
mutuat interest cou[d provide, without vast expenditure,  the means of forging
profitable Links beneficiat for wor[d peace.
THE II{PLEMENTATION  0F COntvlUNITY  DEVEL0PI{ENT P0LICY: FOR|,IARD PLANNING  AND
LIT
Improving deveLopment assistance and strengthening cooperative tinks wi LL
invotve a review of the scope and management of the resources deployed by
the Community from finance through food aid to trade pol"icy instruments.
Above a[1, ho.wever, the Commission feets it  is essentia[ to make Community
commitments  more predictabLe.
Financial assista?ce:_tong-term commitments 
..
The Commission openLy acknowLedges the need for rnore Community aid, noting
that generaL[y speaking past increases in the leveL of aid, though reaL'
have not sufficed to compensate for the impact on the poorest countries of
the deterioration in the internationaL economic Ctimate. I'lhat'is necessary
abOve aLL, however, is to see that improvements in the Communityrs  aid
performance are in Line with what it  can afford, rhi[e seeing that commitments
are irreversibte and progressive.
At,the moment, Community aid accounts for about 1Ol of ltlember States' total
aid budgets or 0.5/-of their combined GNP. The Commission is proposing that
the Community set a target oI 17*of GNP for its aid, to be achieved by stages
over the next ten years.
The increase in the aid budget should be backed up by improvements in the
other types.of financing as welL - enlargemerrt  of the EIB's fieLd of operations
beyond the ECP'and fvlediterranean countries, use of the Community's ohrn borrowing
capacity on behaLf of deveLoping countries, particuLarLy to finance economicaLLy
viabLe cap'itaL projects, and the promotion of private investment within a  '
suitabLe contractuaL  framework.
The Commission aLso caLLs for greater fLexibiLity in the administration of
Community aid; this wouLd invoLve combining the funds currentLy sp[it up
between the Community budget and the EDF in a singte aid budget-
Fooi aid: a speciat case
Food aid is a major form of Community assistance: it  accounted for atmost a
third of aid commitments in 1981.
The Commission acknowLedges that there are probLems in connection with jts
use, and has proposed policy changes which would mean that setting aside
emergencies, food aid wouLd be used in support of consistent food strategies
rather than as an end in itself,  as is too often the case--6-
In that regard, it  caLls for muttiannuaL  commitments,  and for funds to
be made avaiLabLe to take over from food aid once a country's agriculture
gets off the ground, so that it  requires seeds or tools, for exampte,
rather than food
Predi ctabte trade arrangements
The Community is the devetoping countriesr largest trading partner, as uretL
as being their mostBftessibLeexport  market.
Here the Community's first  priority must be to see that trade arrangements
are as predictabLe  as possibLe. This is more important for our trading
partners, and for the Community's ol,n credibiLity, than the odd minor
Libera Li zation measure.
SpecificaLLy, the Commissionrs approach invoLves:
- maintenance of the'AeP preferentiaL arrangements for a long period on the
pattern of those appLying to the f{editerranean  countries, pLus increased
consu[tation'to head off crisis situations;
- an effort to open up its markets through tire GSP and to promote trade under
c@peratron agreements uith devetoping countries:or groups of devetoping
countries, such as ASEAN, Irrdia, the Andean Pacti
- l.ast[y, for the most advance,.l of tne Asian or Latin American devetoping
countries trarje witL increasingLy  deveLop on a.basis of graduated reciprocity.
In a rel.ated fieLd, commodities, the Commission points to the need for the
Community to seek ways of stabiLiz'ing prices, not onLy at international tevet,
through participation in the negotiation ot commodity agreements, but aLso
reg.ional-Ly, by r,:rkirrg out suitab[e measures rith the consuming and producing
countries directly concerned.The  ConnissionyiLI accordingIy be putting forrard
proposaLs to inprove the effir:iency of the existing EEC-ACP aachinery (Stabex,
Sysnin, the.sugar proroco[, etc.],  and also suggests that the possibitity of





THE COMI'IUNITYIS  COOPERATION  AND DEVELOPilIENT  POLICY IN FIGURES
0vera I t appropriati ons
@L[ocated,underitsbudgetandtheEDF'thesumof TmdT ECU to cooperation  and deveLopment. This corresponds to 7.5% of the
Community's budget pLus the EDF's 1981 commitments of 702n ECU, making  some
10% of totat Community aid (EEC and frlember States combined). In 1982 the sum
of 210An EcU is to be atLoiated to cooperation  and developmeifl@vaLent
to 8.52 sf theCommunity budget pLus the 1982 EDF aLLocation of 1 069m ECU.
Breakdown of financing by type of contribution
a) EDF
Comili-tments under the third, fourth and fifth  EDFs are shown beLow:
(m ECU)
It  shoutd be noted that paymspls from the different funds amounted to 664m ECU
in 1981. Payments of the order of 750m ECU are forecast toi 1982.
b) ggg"t
Commitments.from  Community budget appropriations are shown in the tabte betow:
(m ECU)
Payments amountedto  663m ECU in 1981 and are expected to total some 765m ECU
for 1982.
.1981 1982 (estimate)
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Tota L 70? 1 069.1
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Food aid
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deveLoping countries
Speci fi c measures
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BruxetLes, Le 30 septembre 1982
LA POLITIOUE  COI'II'TUNAUTAIRE  DE DEVELOPPEI'IENT
ttldmorandum de ta Commission.
RAPPEL 2197?-198?
En octobre 197? tes Chefs d'Etat et de Gouvernement r6unis A Paris avaient
tracd te cadre dans tequel, au cours des ann6es suivantes, aLLait dvoLuer
et progresser La poLitique communautaire de d€veLoppement  (1).
En 1975 6tait signde La premiAre convention CEE-ACP, inaugurant,en  ddpassant
t'hdritage des conventions de Yaound6, La "poLitique de Lomd".
En 1976 dtaient conc[us des accords de coop6ration gtobaLe de durde
i L[imitde avec tes pays de ta rive sud de La l'ldditerrande, avec Lrambition
de contribuer A une "approche gLobaLe" mdditerrandenne.  ParaLLALement  dtaient
[ancds en 1976 [es premiers programmes d'aide financi6re en faveur du
ddveLoppement ruraL et r6gionaL des pays en voie de d6veLoppement dits "non
associes", c'est-i-dire d'Asie et drAm6rique Latine et puis, gr6ce A une
initiative du Parlement, Les cofinancements avec tes organjsations  non-
gouvernementates  (976r. Oe m6me L'effort d'aide aLimentaire sramp[ifiait,
[e systeme de prdf6rences  g€ndraLisdes  se d€vetoppait. Au cours de ta
pdrioderItaide communautaire progressait en moyenne de 7 % ?ar an en termes
r6eLs; La Communautd sfaffirmait par ait[eurs comme te premier donneur
mondiaL de pr€fdrences  commerciaLes  aux PVD'
Crest en tenant compte de cet acquis que La Conmission propose au Conseit
comme au ParLement  un rdexamen de La potitique communautaire  de ddveloppement
afind'end6finirtes@pourLaddcennieAvenir.
Ce mdmorandum n'6puise donc pas Les propositions de ta Commission en matidre
de ddveloppenent. IL trace un cadre dans [equeL se situeront au cours du
premier semestre 1982 Les propositions portant sur Le renouvetLement de La
convention CEE-ACP, de m€me que des propositions pLus spdcifiques  concernant
tet ou teL instrumint de La po['itique communautai re (aide aL'imentai re,
poLitique commerciaLe etc.).
(1) Dans te communiqud finaL iL dtait prdcis6 notamment que "La Communaut6,
consciente du probtAme que pose La pers'istance du sous-d6vetoppement dans Le
monde, affirme sa votontd d'accroitre, dans [e cadre drune poLitique globaLe
A L,6gard des PVD, son effort d'aide et de coopdration A ['dgard des peupLes
tes plus ddmunis et en tenant particuLiArement compte des prdoccupations
des pays envers tesque[s [a gdographie, Lthistoire et Les engagements que
[a Communautd a signds Lui cr6ent des responsabiLitdsspdcifiques'  "
KOMfuTISSIONEN  FOR DE EUFIOPIEISKE  FIELLESSKAEER - KOi/IMISSIO}J  DEB EIJROPAISCHEN  GEMEIN.SCHAFTEN
COMlvfSSlON OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES - COt\4tvfSSlOtl DES COI4MI,JNAUTES  zuROPEENNIES  - EilTPOflH  TON EYPOflAIKON KO|I\|OTHTOII
COMM|SSIONE  DELLE  COML,INITA  EUROPEE  - COt\4N|lSSlE VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-?-
Les tro'is crises.
Tracer t'aven'ir de ta pol.itique communautai re de ddvetoppement exige que
['on prenne en compte d La fois [a crise dconomique  mondiaLe, La cnise du
diaLogue Nord-Sud et enfin ta crise du d€veLoppement  Lui-m6me.
La crise €conomiSgg Rourrait certes porter atteinte A ta capacitd de L'Europe
d'ac?ffid[iorer.sacontributionauddve[oppementduTiers[r|onde.
Mais, estime La Commission "iL apparait de pLus en pLus 6vident qurit nry
a pas d'issue d [a crise sans relance de La croissance  dconomique  des pays
en voie de d6veloppement".  La Communaut€ doit donc rdaffirmer sa votontd de
consoLjderetdefaireprogressersapotitiqueoec6ffi..
La crise du diaLsggs_lglljg9 "rend urgente, eLLe aussi, La r6f[exion sur
L'avenirdesffisdeLaCommunautdavectespaysetgroupes
de pays en ddveLoppement".  EU.e risque, se superposant d ta crise dconomique,
d'accroitre L'instabititd dans Le monde".0r La Communautd -  comme te Tiers
Monde - a un intdr€t essent'iel A La stabi Litd du systdme internationaL, i  La
s6curitd de ses normes de fonct'ionnement, A Ia prdvisibiLitd des
comportements  n'.
Le biLan ddcevant de deux d6cennies de d6veLoppement, particuLiAnement dans les
payE-llTffiffivres,  L'accroissement de ta misdre et de La sous-aLimentation,
interpeILent  L'Europe - i  Irinstar des autres donneurs qui nront pas toujours
su ou vou[u trouver te styte et les mdthodes qui conviendraient pour aide tes
gouvernements  des pays pauvres A construire des institutions efficaces -  A
6taborer et mettre en oeuvre des mdthodes d'administration et des potitiques
de d6veLoppement propices i  ta mjse en vaLeur des ressources  domestiques".
Deux axes : renforcer [a coopdration - rendre tes actions de ddvetoppement
ETF?fficac
La.riponse de [a Communautd 6 ces ddfis doit 6tre recherchde par deux
approches comptdmentaires :
-  La Communautd doit renforcer et systdmatiser [e rdseau de reLations
contractuetlel qu nelte  ainsi
A "L'instauration dtun systdme de relations 'internationaLes  pLus harmonieux,
plus s0r, et plus conforme A t'int€rEt  de tous Les pays". La Commission note
A ce sujet :'"Entre [a pot'itique de Lome (qu'i couvre un groupe de PVD) et sa
poLit'ique Nord-Sud (qui s'adresse A tous Les PVD) i L y a pLace pour une
appLication pLus Large de La. doctrine Nord-Sud dont ta Communautd s'est dotde""
-  La Communautd do'it,
instruments et m6thodes
dans ses actions de d6veLoppement, rdexaminer prioritds,
af jn de pouvo'ir concouri r de fagon pLus ef f i cace au
et durable des PVD et en particulier  des ptus pauvres. d6veLoppement autonome
Alors que sur Le prem'i er axe i L
Lancde de Ia poLitique passde,
rdaIites Les pIus concrdtes du
tes methodes appIiqudes jusqurd
s'agit  pour t ressentieI de poursuivre sur ta
iI  sragit sur ce second terrain,  cetui des
d6veLoppement, de renouveLLer substantietLement
prdsent.
Les actions de ddveloppemet -  [a prioritd  du monde rural
-  ta recherche d'une nouveLLe contractuatitd.
L'anaIyse des resuLtats de deux dd,cennies de ddveloppement. notamment dans
les pays [es p[us pauvresn comme de ['action pass€e de La Communautd,  conduit
[a Commission a proposer d L'avenir une concerttration des actions de
ddveLoppement,  en  fonctjon  d'objectifs prioritaires.3-
Lesoucidepromouvoirund6veL@imposeque[apremidre
prioritd soit accord€e d ffi  politique active de
ddveLoppement ruraL: ceLLe-ci conditionne d La fois [a regression de [a faim
et de La pauvretd et La crdation dtun tissu dconomique  sans lequet
Les apports extdrieurs n'entraineront jamais te ddcotLage souhaitd.
Drautres actions fondamentaLes seront privi legides
6ga[ement : cetLes qui concourent  au ddvetoppement des ressources  humaines,
d ta vaLorisation des ressources naturetles, d ta restauration des 6quitibres
dcoLogiques,  d ['essor des capacitCs autonotnes de recherche scjentifique.
Cette plus grande concentration sur [es actions de base conditionnant  Le
d€veloppement doit srappuyer, pour 6tre efficace, sur un changement de
mCthode. La Commission note a ce sujet : "
exige plus qu'un simple acclgijsement de Lraide... pourtant bien n€cessaire".
Et[e propose en substance de d6passer La pratique actueLLe o0 Le diaLogue entre
donneur et bdn6ficiaire se Limite A La d6finition drun projet et de son
financement,pourrechercherL|instaurationd'un
- cetLe que ddfinit souverainement L'dtat bdndficiaire - mais sur LaqueLLe
iL s'engage, de [a m€me fagon que ta Communaut6  srengage A en appuyer  La
rdussite. Ainsi pourrait 6tre mieux assurde [a cohdrence des apports
extdrieurs, et des poLitiques'internes, mieux soutenus Le Lancement et La
poursuite de poLitiques ptus structureLtes que conjonctureLLes. Ainsi Les
baitLeurs de fonds et en tout premier Lieu La Communaut6 et tes Etats membres
seraient conduits A mieux coordonner Leurs actions, de m€me que L'utilisation
des diverses formes d'aide (aLimentaire et finaniidre) dont iLs disposent.
Cette approche, [a CommunautC L'a.fait sienne d6jA dans Le cadre expdrimentaL
de soutien aux stlLtdgies_ ?LiEntaires de pLusieurs pays d'Af rique.
La Commission consid6re qu'ette mdrite d'€tre ,systCmatiquement  exp.torde
notamment - en dehors du ddvetoppement rural - dans [es domaines de L'6nergie
et de L'industriatisation.
Organiggl Les int4ltg  mutuels : mines, industrie, p€che, 6lgrgie.
A c6td des domaines oi t'apport extdrieur a pour objet de permettre te
d6veLoppement d'dconomies fragiLes it  existe des domaines od L'action de
ddveLoppement peut prendre pLus nettement les aspects drun dchange
dravantages.  La Commission  constate que "des po[itiques d'intdr€t mutuet"
restent Largement A ddfiniF, eU'it s'agisse de [a p€che, de ta mise en
vaLeur des ressources  mini6res et dnergC,tiques  des PVD, ou de trindustriaIisation
La Commission souhaite que s6it engagde dans ces domaines "une r6fLexion
commune avec ses partenai res" et annonce ta presentation uLtdrieure de
proposi tions spdci f iques
Renforcer le rdseau de reLations contractueLLes avec Le Tiers ltlonde.
Si [e souci d'assurer aux.,. actions de d6veLoppement une efficacit6  nouveLLe
constitue une prdoccupation dominante, [a Commission ne ndgLige pas pour
autant [e cadre dans Leguet ces actions sont mendes : ceLui des accords  de
coop6ration  concLus avec de nombreux partenai res du Tiers Monde.
ELLe pose comme objectif "Lr6tabLissement ou L'approfondissement  entre L'Europe
et ses partenaires de reLations contractueLLes durabLes fonddes sur ta
soLidarite et L'intdr6t mutueL" et pr€cise : "La Communaut6, Par son ex'istence
m6me, constitue, en ddpit de son 6tat drinachdvement,  un appeL d ta
16organisation  des reLations 6conomiques internationaLes. ELLe invite A
ddpasser Le schdma traditionneL des rapports entre dtats nations pour Lui
substituer progressivement un systdme_gLe retations entre groupeg rdgiongux
ou grands ensembLes continentaux fondant Leurs rapports d'inter6t mutuet
sur ta prdvisibiLitd et ta sdcuritd du contra! 4dgocid sur pied d'dgaIitd
et gdrd paritairement.4-
J
C'est au nom de cette doctrine que ta Comm'ission  propose A ta fois de
consoLider et de faire progresser les systemes de coopdration existants.
La @,  A Laquelte est attach€e "une importance
panticuti6re" et qui doit permettre "d'amplifier ['action commune pour Le
ddve[oppement"  a itd  rdg'ie jusqu'i prdsent par des conventions soumises i
rendgociation tous Les 5 ans. La Commission suggdre que soit proposde
aux Etats ACP une Convention cadre de durde iLtimitde, assortie de protocoles rx)
de durdes variab[e  rmanent pourraient
6tre pris en compte A La fois ['unitC du groupe ACP et La prCvisibi Litd
ndcessaire aux actions A [ong terme, aLors qu'une rCponse serait donn6e
par ai[[eurs aux probLAmes spdcifiques, i  La diversitd et d L'dvoLution
des situations locales et rdgionaLes. A cet 6gard [a Commission entend
proposer Le renforcement  des mesures propres d encourager La coopdration
r€,g i ona Le .
Les accords concLus avec tes pays en voie de ddvetoppement m€ditefrandeni
sont eux de dur6e ind6terminde,  mais ce sont des accords bilatdraux, La
Commission souhaite que cette coopdration  puisse A L'avenir trouver sa
vdritabte dimension dans Le cadre d'une convention gtoba[e, de rdgion d
rdgion. Cette "consoLidation" souhaitabte ne doit pas toutefois disperser
ta Communautd d'honorer des d prCsent Les engagements qu'e[[e a pris d
['dgard de ses partenai res, en part'icuLier dans [e .domaine des dchanges,
ni d'envisager L'avenir de [a coopdration  mdditeriandenne  dans Le cadre
d'une Communautd dtargie (2)
Avec les autres pays en voie de d6veLoppement, La Commission souhaite organiser
des retat  voir dventuettement par ce biais
leur propre coopdration rdgionaLe.
Qu'iL s'agisse de t'!g3|!-S_!g$Ig et de t'3ejg ta Commission note qu'e "te
d6veLoppement de La coop6iation des derni6res  ann6es ne pourra que se consoIider
et srampLifier par un effort accru sur Le pLan de L'aide, pour tes pays Les
moins avancds de [a rdgion, et A Lrenseigne d'une coopdration  de pLus'en plus
dquiLibrde en ce qui concerne Les pLus avanc6s". La Conmission  propose
notamment L'enrichissement  du contenu contractueI des accords existants
(Asean,Inde,.Bresi L, ltlexique) et La possibi LitC de donner aux accords de
coopdration un contenu financier.
En dehors du. cadre de ces accords, [a Communautd poursuivra  son action de
ddveLoppement en La concentrant LA o0 eLte peut contribuer d combattre ta
pauvretd et La faim par une aide financidre au ddveloppement  rural des pays
tes pLus pauvres
La carte de la coop6retion  CEE-Tiers illonde
"Ainsi s'esquisse [a carte des reLations que [a Communaut6  entend entretenir
avec Le Tiers Monde dans Le doubLe souci de coop6ration et de ddvetoppement,
d'intdr€t mutueL et de soLidaritd."
"Les ge.Ejgl constituent d'ores et ddjA avec la Communautd un ensemb.Le o0
[a n6gociation et [a gestion co[[ective des intdr6ts communs, La prdvisibiLitd
des engagements, [a diversitd des instruments s€ront renforc6s par des
dispositions  nouveLLes assurant permanance, diversification et flexibi Iitd en
vue du ddve[oppement."
,/..




au Consei L du ?4'5-
"La ftl6diterrande est invitde par L rEurope d ddpasser ses quereL[es, 6 ne
pLus 6tre absente d'eLLe-m6me, d chercher ses compLdmentarit6s. L'oeuvre
propos6e est difficie  ...  EtLe a Les muLtipLes aspects d'un effort de
gdvejoJpemegt_  qui cg,qcernq aussi bien Le sud de L'Europe queGiFde
['Af rique et drun ef fort de coopdration  auquel ta nouvet Le diminJlon de
['Europe donne toute son importance et souLigne toute ta difficuttd."
"Les.vastes ensembtes quj, en Asie et en Amdrique Latine refusentLe sous-
ddve[oppement appellent [lEurope A 6tre leur partena'ire ,..  Avec eux,
une coopdration fondCe sur trint6r€t mutuet peut permettre, m6me sans
mobiLisation de moyens financiers importants,  de tisser destiens profitables
et bdndfiques pour [a paix du monde."
LES I|OYLNS  DE LA POLITIQUE tOttlt{UNAU_TAIRE  DE DEVE\glPErtlENT : ASSURER LA
PREVISIBILITE ET LA FLEXIBILITE
ltlieux contribuer au di,veLoppement, renforcer Les Liens de coop6ration
impLique dgatement que soient rdexaminies l. rampIeur et L'organisation  des
moyens mis en oeuvre par [a CommunautC, eu'it sragisse des noyens financiers,
de L'aide aLimentaire,  ou des instruments de ta potitique commerciate.
ltlais, estime La Commission, iI  importe surtout de donner aux engagements
lle [a CommunautdJne  p-Lus grande pr6visibi t.it6.
. Les moyens financigl: : engagements 6 Long terme
La Commission ne cache pas [a ndcessitd drun accroissement de Ltaide
communautaire. E[[e remarque notainment, de fagon g6ndraLe, que Lraugmentation
des ftux d'aide, bien que rdeLte - a dtd trop faib[e pour paLLier les effets
sur Les pays tes ptus pauvres de La ddterioration du contexte dconomique
internationa[. Mais eLLe estime surtout ndcessaire dtadapter [a progression
de L'effort draide communautaire A Lraugmentation  rdeLLe de La capacitd
contributive de LrEurope tout en consacrant Le caractdre irrdversibte et
progress'if de ses engagements.
Lraide communautaire reprdsente actue[[ement environ 10 % de Ltaide totaLe
des Etats membres, soit donc 0,5 pour miLte de leur PNB combin6. La
Commission propose que ta_Communautd  ssl donne_gour objectif de gonsacrer
A L'aide communautaire, l  pour mitl  , et qurette y parvienne par
Cet accroissement  des moyeni budg6taires devrait staccompagner d'un
renforcement  des autres moyens de financement : extension des possibiLitds
d'intervention de La Barlgue Eg.jnjrp6enne_drlnvestissement au deLA de La zone
ACP-f4dditerrande  - utiIisation de [a cgpacitd d'enrprunt de La Communautd au
service des pays en ddvetoppement, notamment pour assurer [e financement
d'investissements  dconomiquement  rentabIes - enfin promotion des investissementr
privds par ta ddfinition d'un cadre contractuet addquat.
IL convient ensuite, estime La Commission, de rechercher une ptus glgg|g
fLexibiLitd dans La gestion des divers moyens financiers  communautaires.
GITpTlde  que soit resroup6  en glg1i-g!gg!g9! Les f inancements qui
actuetlement retAvent tant6t du budget de La Communaut6, tant6t du Fonds
Europden de Di'veLoppement.-6- 
r
. Le cas particuLier de L'aide aLimentaire
Parmi [es moyens dont dispose ta Communautd, ['aide aLimentaire occupe une
place importante: etLe reprdsente prds du tiers des ddpenses engagdes
en 1981.
La Commission reconnait que son utitisation fait  probLdme et annonce des
propositions tendant au  , de tetLe sorte
que cette aide, hors Les cas d'urgencer "vienne i  [lappui de stratdgies
aLimentaires  cohdrentes au Lieu d'€tre une fin en soi comme crest trop
souvent Le cas"-
Dans cette optique eLLe rappelLe, en outre, La ndcessitd pour ta Communautd
de prendre des engagements pLuriannueLs et souhaite que soient ddgagds des
moyens financiers permettant de prendre te reLais de traide alimentaire'
Lorsque Le ddcoLLage agricote d'un pays rdduit [e besoin draPPorts atimentaires
mais accroit celui par exempte de matdrieI agricole ou de semences.
. La prdvisibi Litd du rdgime commerciaL
La Communautd est, sur [e ptan commerciaL, te principat partenajre des pays
en ddveLoppement; eILe est aussi L'ensembLe industrieI Le ptus ouvert A Leurs
exportat i ons .
"Dans ce contexte, [a premi6re prioritd qui sr'impose i  La Communaut6 est
d'assurer au rdgime des 6changes.Le  maximum de prdvisibiLite. Ceta est, en
effet" ptus important pour Les pays partenaires.. pour [a crddibiLitd de La
Communautd...  que tel ou te[ progrds limitd  qui pourrait €tre fait  dans
[a voie de ta Iibdratisation des dchanges."
La Commission prdcise ainsi son approche :
- "ma'intien pour une longue durde du rdgime prdfdrentieL  ACP e L'instar du
rdgime des pays mdditerrandens, assorti d'une concertation accrue pour
6viter Lrapparition de situations de crises"
- "effort d'ouverture par Le biais du S.P.G. et de promotion des dchanges
dans Le cadre d'accords de coop6rat'ion avec pays ou groupes de pays (Inde,
Asean, Pacte Andin . .. ) "
-'bnffnpour [es ptus avancds des pays en ddvetoppement d'Asie ou d'Amd,rique
Latine, L'dvotution futufe des dchanges sreffectuera  de pLus en plus sur
une base de reciprocitd gradu6e".
Dans un domaine paratLAte d ce[ui de [a poLit'ique commerciaLe,  ceLui des
produits de base, La Commission rappet[e [e ndcessaire engagement de [a
ffi[arecherchedemoyenSpropresdLimiterL'instabiLitddes
cours. Cet engagement doit se traduire aussi bien au pLan internationaL, par
[a participation A La ndgociation d'accords de produit, Qu'au ptan
rdgionaL, en recherchant avec Les pays consommateurs et producteurs  directement
concernds  des soLutions appropri6es. Crest dans cet esprit que ta Commission
prdsentera uLtdrieurement des propositions tendant 6 garantir L'efficacitd
des mdcanismes existant dans [e cadne de La coopdration CEE-ACP (Stabex'
Sysmin, protocote sucre etc.) et qu'etLe propose que soit examinde dans Le





LA POLITIOUE DE COOPERATION  ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CEE EN CHIFFRES
Moyens f inanciers _g Lobaux  :
La Communaut6 a affect6 en 1981 au titre  du budget et du FED un montant de116
mi ttiard  d.r Ecus A La c6iiffiion  et au d6veLoppement. Ceci 6quivaut e 7,5 %
du budget de La Communautd  augment6 des engagements  1981 du FED de 7OZ miLtions dl
Ecus ouencore A environ 10 % dq Ltensembt6 des aides communautaires (CEE et
Etats membres). En 1982 iI  est pr6vu draffecter un montant de 2r1 nittiardsd'
Ecus d [a coop6ration et au d6ve[oppement, soit 8r5 % du budget de La Communaut6
augment6 de [a tranche pr6vue pour 1982 du FED de 1.069 mi[[ionsdrEcus.
R6partition des moyens financiers par type d'action:
a) FED:
Les engagements au titre  des 3er 4e et 5e FED sont,repris dans [e tabteau
c i -aprds :
Mio ECU
1981 1982 (estiamtion)






Budget du Centre technique de coop6ration
agricoIe et ruraLe
Budget du CDI

















Totat 702 1 .069.1
IL est A noter que Les paiements au titre  des diff6rents fonds se sont 6tev6s A
664 nilIions drEcus en 1981.Pour  1982, des paiements de trordre de 750 mitLions
drEcus sont pr6vus.
b) Budget r
Les engagements sur cr6dits insorits au budget de La Communaut6 ressortent du
tabIeau ci-aprds:
Mio ECU
1981 1982 (est imat ion)
Aide aLimentaire
Coop6ration  avec les PVD non-associ6s
Actions sp6cifiques
Act ions circonstancieL Les
Coop6ration  avec pays bassin m6diteran6en












En ce qui concerne [es
1981 et i [s sont pr6vus




sont 6tev6s a 663
mi I L ions dr Ecus
miLIions drEcus en
en 1982.